AN EXPERIMENTAL STUDY OF THE INFLUENCE OF FILTRATES OF THE EHRLICH'S ASCITES-TUMOR ON DIFFERENT IMMUNOLOGIC EFFECTS by 劉, 楓橋
Titleエールリッヒ腹水腫瘍生・煮両液の各種免疫作用に及ぼす影響に関する実験的研究
Author(s)劉, 楓橋













AN EXPERIMENTAL STUDY OF THE INFLUENCE 
OF FILTRATES OF THE EHRLICH'S ASCITES-TUMOR 










From the 2nrl Surgical Division, Kyoto University Medical School. 
(Director: Prof. Dr. YAs日MASAAoYAGI) 
Summary and Conclusion 
Based on the Impedin theory suggested b~’ late Prof. emer. R. ToRIKATA, Prof. 
Dr. AoYAGI, et al, have proven the existence of the Impedin potency in sarcoma of 
the man as well as in transplante'.l (transplantable) tumors of the animals, and 
advoe'.ate:l that the origin of these tumors (sarcomas) must be of microbiological 
nature. With the re::ent progress of electronmicroscope, the morphological study of 
viruses (vira) has also much advanced. And electron-microscopic corpuscles were 
found to be includd in some plantabk tumor cels. Even・ inthose tumors in which 
such corpuscles were not yet de:1nitel>・ discovered at the present time, it cannot be 
denied that the~’ might be found in the future. According!≫, we feel it is imperative 
that such tumors should be re-studied from the viewpoint of Impeclin theory. For 
出ispurpose, the author made an experimental study with the use of EHRLICH’s 
ascites-tumor, one of the transplantable tumors. 
The difference in immunological e町民ts,as stated hereunder (items 1-5), between 
the original and the boiled filtrates of one and the same EHRLICH’s. tumor was 
the most prominent fe'.l.ture throughout the whole experimental results. 
1) Ph九~. ＞c ~·tos is of staph>rlococcus aureus in vitro (see Tables 1-2 and Figs. 1・3).
2) Phagocytosis of staphylococcus aureus in vivo (see Tables 4・5and Fi広日 4-5). 
3) Pre".'.ipitin production in the blood (see Tables 6・29and Figs. 6-29). 
4) Agglutinin production in the bl<n:l (see Tables 30・55and Figs. 30-37) . 
5) Production of hemol.,・si ns （ト；ccTables 56-75 and Figs. 38-45). 
When the original Gl~·a tcs of the EHRucu's ascites tumor were added, the effects 
above-mentioned (1司5) 刊でlモ usu a 11~ ’ inhibited. On the contrar~ －， when ＇℃ added the 
boile:l filtrate, th町・ were i1 geηeral markedly promoted. :dm℃over, when we added 
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either the original or the boiled filtrate of the non-tumorous muscle near the trans-
planted tumor, the results were just opposite from what was obtained b~’ the 引trates
of the EHRLICH’s tumor. In other words, in the case the original filtrate was added, 
its immunologic action was superior than that in the ca8,e the boiled filtrate was 
added. It is, therefore, quite understandable that the findings shown both b~＇ the 
original and b:v’the boiled五ltrateof the EHRLicH's ascites tumor represented those of 
the tumor itself. And the日ndingthat there certainl:v’existed an outRtanrling di首－
erence in the immunologic effects between the oriιi nal and the boiled五ltrateswould 
be reasonably explained and ascertained onl:v’ IJ:v• the Impedin theor:v’of ToRIKATA. In 
the original日trates,the Impedin potency was thought to be contained which gives 
inhibiting in自uenceson al the immunologic e古田tsand this biologic energy, the 
Impedin, will be lost when it is boiled. It was also con£rmed that boiling at the 
temperature of 100。Cfor 30 minutes would be most adequate for the complete 
disappearance of the Impedin. The presence of Impedin potency in a certain tumor 
means the existence of some microbes (viruses) in that tumor. The fact was already 
advocated b:v・ the senior workers from our Surgical DiYision who have disclosed the 
existence of the Impedin potencγin sarcoma of chicken, Brown-Pearce’s tumor, 
cancer of white mice, Sasaki-Yoshida’s hepatoma, etc. 
Thus, from the experimental results as described above, the author is of the 
opinion that the origin of EHRLICI王’sascites tumor must te of microbiologic nature, 
although the microbes (viruses) in question were not actually uncovered morpholo-
gically. This problem will be solved later by the electron-microscopic study. 
It is remembered that when Dr. AoYAGI at the meeting of Japan Pathological 
Association, 25 yrn1s ago, remarked that the vaccine contained the microbe in it, 
because the existence of the Im r;edin was a伍Imed by the exi:;eriment of Dr. T. 
TAKASHIMA, he was censured by another professor that it was almost an absurd 
opinion. However, nobody would nowadays doubt about the presence of virus in 
the vaccine as it is shown bv the electron-microscope. 
It should in passing be noted that unnecessary increase of the dosage of antigenic 
bodies may result in counteractive e百ectand that the most appropriate amount of 





















































腹膜を含めて腫癒を創出． この麗癌重量 lg に対し





の可検生浸出液として使用した． （写真 1ー 16)
2. 可検1亘書喜煮浸出液
上記生浸出液のー却を1本のアムプル中に分封し，
更に 100℃の重盗煎中で夫町 5分， 10分， 20分＇ 30 
















































Z6.0 I 30.5 I 45.0 
42.0 I 4l.5 61.5 
68.0 I 75.0 ! 1C9.5 
JI.' 5(/ I w I らげ ｜ 川 I 12C' 
29.o I 26.0 i 21.5 22.0 I 21.5 
44.o i 31.s I 35.5 I 35.o ' 32.0 










































u I 5＇いび I2ぴ I3ぴ I4G’ラアI6ぴ i8ぴ日u-11川 15(/
39.5 I 32.5 I 30.0 I 28.0 I 24.5 I 24.5 I 19.0 I 19.5 I 18.0 I 19.5 I 17.0 I 15.5 
62.5 I 44.0 I 40.0 I 40.0 I 39.5 I 34.0 I 27.5 I 26.0 I 24.5 I 23.5 I 23.0 I 20.5 
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(Filtrate of EHRLICH’s asci ks-tumor) 
E…健常マウス腹筋浸出液






2. エールリッヒ腹水唾疹生浸出液を＇ 5分＇ 10 
分， 20分， 3C分， 4C分， 50分P 60分， 80分， 100分，
120分及び150分の日区分に分けて煮沸して得られた各








































メ I y, I 1 I 
寸千I;:;-1+e1-~判＋I十｜十
喰 I 4.7 I 4.7 I 3.65 I 悶 I 7.0 I 5.0 I 2.65 I 2.0 I ].65 
附 I 5.o I 4.7 I 3.65 I 5.65 I 7.3 I 5.o i 2. I ・ 1
子 I 9.7 I 9.4 I 7.3 I I 1.3 I JU I 10.0 I 5目3 I 4.0 I 3.3 
一三石呆平一｜寸00-「97¥ ？子－i--116¥------i4「｜つ03-15τ－14了一「34-
(c) 基液群
時間 i前 lji IY. 11 121 3 
喰 3.65 I 3.35 ! 2.0 I 2.3 : 3.65 i 3.o 
雨 i 3.65 I 3.35 i 2.0 I 2.3 ! U5 I 3.0 
子； 7.3 I 6.7 I 4.0 ' L6 I 8.0 I 6.0 
















2.0 3.3 1.65 1.65 1.3 0.65 







6 12 24 
1.3 1.0 
1.65 1.3 1.0 
3.3 2.6 2.0 
45 36 27 
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一ー ～』ー ；ー ～ーー ～ーでご士一ー 「ー～ー 喝
. 
2 3 6 7古－ 2~ 
第4図生体内対黄色葡萄状球商喰蟻作f：に及ぼすエールリッヒ
腹水腫蕩生，煮両浸出液及び主主液c:;E¥己響〔子の百分率）











































時間 （前 i% I ｝~ : I : 2 : 3 6 12 24 
喰 I3.65 I 3.65 I 2.65 I 4.0 I 1.7 I 3.65 I 2.0 I 1.3 I －；：，。
菌 I 3.65 I 3.65 I 2.65 I 4.0 1 5.o I 3.65 1 2.0 / 1.3 I 1.0 
子／ 1.3 I 1.3 I 5.3 1 s.o 9.7 I 1.3 I 4.o I 2.6 I 2.0 
子の百分率 I 100 I 100 I 72 I IG9 . 132 I 100 I 54. I~ー｜ーヲデー
(b) 煮浸出液群
時間 回目 /2 1 2 3 6 12 24 
喰 5.3 4.65 1.0 
菌 5.3 1.65 拙 4田 I, .0 ""' , .65 2.0 1.0 
子 10.6 9.3 7 .3 9.3 12.0 9.3 5.3 4.0 2.0 
69 87 113 I 87 50 37 子の百分率 100 87 18 
1044 日本外科宝函第26巻 第6号
( c J 基液群
時間 L メ I}z I 1 L__:_1 I ~~11!tlt~［！ilJ.i: / i2 , 24 喰菌子子の百分率
代＼
I 1.3 I 1.0 
I 1.3 I 1.0 
I 2.6 : 2.0 




















































使用生浸出液は実験第 1 の実験Aに fj~ ＇ 、て使用した
ものと同一方法に依って得たものであり，煮浸出液は
之を更に 100℃重量産煎中で30分間煮沸したもので， -
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血清 （抗体｝ を 0.1.0.2, 0.4, 0.6. 0.8, 1.0 ccと変化さ
せて追加し，貨til型検査にOさては馬血清（抗元）及び抗






実 験 成 績
実験成績は第6表～第8表及び第6図～第8図に示
した通りである．
第6表 生， 煮浸出液及び基液1.5ccによ る抗
血清を以ての沈澱反応（ 3頭平均）
第1型
0.1 1.0 1.0 
0.2 0.1 1.7 1.0 1.0 
0.4 0.1 1.5 2.0 1.5 
0.6 0.1 1.3 2.5 2.0 
0.8 0.1 1.1 3.0 2.5 
1.0 0.1 0.9 4.0 2.5 
平 均 2.2 1.7 
第7表 第2型
清馬,cc血量）! 抗f青（cc血量） 食水（cc塩量） 
沈澱 子 量
生 ｜ 煮 ｜対照
0.1 1.8 1.0 
0.1 0.2 1.7 1.5 2.0 1.5 
0.1 0.4 1.5 1.5 2.5 2.0 
0.1 0.6 1.3 1.5 3.0 2.0 
0.1 0.8 1.1 2.5 4.0 3.0 
0.1 1.0 0.9 3.5 5.0 4.0 







3. 第血型結合でi .! 7.°JUIL\11~ ／riで~ .o, 'ltW＇，決/li（士
基液群より も低く て夫々1.2及び 1.5を示した．





0.8 0.4 2.0 
1.0 。 1.5 1.0 2.0 
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1. 第 l~；＇J t，＇；｛＼－では 、｜’·J-S_(A: i!fJ （－量は煮浸出液群で
2.5，’t浸1',1伐前で 1.5,1,n.夜群でl士1.6を示した．






清量｜清重 ｜水量｜ I I 
(cc) I (cc) I (cc) ｜生｜ 煮 ｜対照
寸 1 I 0.1 I i.s 
0.2 0.1 1.7 
0.4 0.1 1.5 
0.6 0.1 1.3 
0.8 0.1 1.1 






































(cc〕 (cc量） 生 l｜ 煮 I ｜対照(cc〕
0.1 0.1 1.8 0.5 1.5 1.0 
0.1 0.2 1.7 1.5 2.5 2.0 
0.1 0.4 1.5 2.0 3.0 2.0 
0.1 0.6 1.3 2.0 3.5 3.0 
0.1 0.8 1.1 2.5 4.5 3.0 


















｜ 生 ｜ 煮 ｜ 照対C cc) I I I 
i.s I o.sI i.o ! 1.0 
1.6 I J.O I 1.5 ! 1.5 
1.2 I 1.0 I 2.0 I 1.5 
0.8 1.5 ! 2.0 ! 2.0 
0.4 I 1.5 I 3.0 I 2.0 
o I 2.5 I 4.0 3.0 





3. q; I型結合に胎てはp 煮浸出液群の平均沈澱子
量、ニコ， 主浸出液君手の平均沈澱子量はlふ 1;,i夜めでは
1.8であった．




































































馬血 抗血 食境 沈澱子量
清盆 清量 水量 ｜対照(cc) (cc) Ccc) 煮
0.1 0.1 1.8 0.5 1.0 1.0 
0.1 0.2 1.7 0.5 1.0 1.0 
0.1 0.4 1.5 1.0 1.5 1.5 
0.1 0.6 1.3 1.0 2.0 2.0 
0.1 0.8 I.I 2.0 3.0 2.5 













































































I 3.o I 
可検液型















~－ __ !_ 3U I r.s_J 3.0 I s.o 
生浸出液 I 1.9 
煮浸出液 I 3.o 




















































































































0.1 1.8 1.0 
O.L l.7 1.0 
第19表第2型
馬血｜蓄量｜食塩 ｜清量 水量←一一
制 （ω 川 生｜煮対照
0.1 0.1 1.8 1.0 1.0 1.0 
0.1 0.2 1.7 1.0 1.0 1.5 
0.1 0.4 1.5 2.0 2.0 2.0 
0.1 0.6 1.3 3.0 2.0 2.0 
0.1 0.8 1.1 3.0 2.5 3.0 
0.1 1.0 0.9 5.0 3.0 4.0 

































0.2 I 0.2 I 1.6 
0.4 I 0.4 I 1,2 
0.6 I 0.6 I 0.8 
o.8 I o.s I 0.4 
1.0 I 1.0 I O 
J.0 I J.0 
1.5 I 1.5 
2.0 ! 1.5 
2.0 ! 2.0 
2.5 I 2.0 










































































馬血｜抗血 ｜食塩 i 沈澱子量
清量 Ir青量 ｜水量 ｜ 7一一一一一「 一ー一一
(cc) i (cc) J (cc) ｜生｜ 煮 j 対照
0.1 0.1 1.8 1.0 1.0 1.0 
0.1 0.2 1.7 1.0 1.0 1.0 
O.J 0.4 1.5 2.5 1.5 2.0 
O.J 0.6 1.3 3.5 2.0 2.0 
0.1 0.8 1.1 4.0 2.5 3.0 

























(cc) I (cc) ; <cけ
0.1 I 0.1 1 i.s 
0.2 I 0.2 ! i.6 
0 4 I 0.4 I 1.2 
o.6 I o 6 ' o.s 
o.8 I o.8 , o.4 
1.0 i トo I o 
平均
I 沈澱子堂
I 生 i 煮 ｜対照







































































































































































































































































1. 第 Iif,~紡合にれて生浸出没Illが 1.6，煮浸出液群
は 1.1を示し， v、括支/tl"t:J1.4であった．





実験 B i, i, iiの所見総括





























































I 3.0 I s.o 
2.a I 2.3 
2.0 I 1.6 
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頭を以て 1群としたp A, B及びCの3群をつくり，
各群の一頭には腫湯生浸出液p 1頭には麗疹煮浸出液
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? ? ? ? ? ? ?
注射前 ｜十 － 
( 3 I骨骨
注 I11ilf il-












































?? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
? ? ? ? ? ? ?
?
? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ↑
? ? ? ? ? ?
↑
? ? ? ? ?
?
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第32表 C 群
2種訳 一呑家兎 一 一 四 ノ、 /I、 ノー』、 対、 、 一、 、 、 、 、 、一 四 五 八 (・, § 一 CY 同 。§ ／、号 液z.u1 一 四 入 。。。() (, () () 「） 照。。。 「1 「） ( I ( ! 「｝ 「」、 (, 。
注射前 ＋ ＋ 一 一
第
量豊注射後 ~ ~~ it flt 
it十 # t t十 ＋ 一it it it f惜t十 it十 ＋十 ＋ 十 ＋ 一 一30 it 僻 it it十 flt flt ＋十 ＋ 十 ＋ 一
番 it it it十 i十 it -It ＋ ＋ 十 十 十 一 一20 惜 情 i十 it -It 4十 十 十 一
注射前 十 十冊 十 一 一第
喜量 : 十
it ＋ ＋十 十 十 一
it十 it it it it十 flt it十 flt f 十 ＋ 十 十 一 一36 it it十 it十 it十 i十 it十 叶 ti十 ＋十 十 十 一 一 一
呑 後 14 惜 it十 it十 it ~ it十 廿＋ -It ＋ 十 十 一 一20 it十 it it十 ＋ ＋ 十 十 十 一 一 ー
＋ 一 一 一 一 一 一 一
第 基 it十 ti十 ＋ ＋ * t t十 ＋  ト 一 一 一 一ti十 ti十 it ti十 i十 ＋ ＋ ＋ ＋ 十 十 ＋ 一 一15 ti十 it it 愉 ti十 ti十 十 ＋ 十 一












433 2,000 J,733 1,400 866 
600 4,000 3,133 2,000 1,200 











































可検用量を 5.0crとJ1(i加した以外lt，凡て実験 i,i 
に準じた．
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i I 1 
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ilt 廿＋ 廿十 ti十 ilt * 
廿十 ＋什 ilt ＋枠 制十 ＋ 
廿＋ it十 廿十 ti十 * ＋十
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一二四五八 O 六ら二 0
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ヨ 1rx.Jリ｜日数 ＼ 
注射前
Y王 I 7 
射 I 10 
後 I14 
?
? ? ? ? ? ? ? ? ?
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~ヨケ’













生浸出液 1166 1 1，蹴 I1.000 1 933 1 soo 
煮浸出液 I466 I 3,466 I z,400 i 1,866 I 1.133 







1.8661 1.000[ 933 I soo 
1吋c. mo[ 1,866[ 1 . 133
2.100[ 1,6001-1,4001 1 000 
20 
血
7 I・ 20 I 3 I
1吋吋 1661
2.4oof 1,4001 466 I 
l, o: 1刈 333I 
第42表
i~~，！~集告翼下石戸可1，吋 l叫吋 4利川1[ 1,8661 
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第 34 図
→可検液注射後経過日数
I . 生浸出液 E一一煮浸出液







種 別 3日1 7日目I10日目｜間目I20日目
生浸出液！ 600 ・ 3,733 I 2,800 I r,866 I 1,133 
煮浸出液！ 466 , 2,soo 1 2,000 1 1,200 i 800 

























O 六 O 二 O
内 0 0 0 0 
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惜 t十冊 t * 
iHJ前十一一一一
第基 ( 3 t 惜叶＋＋＋＋
注＇， 7 t十 t十甘十冊叶16 ) 
l 射（ 10 I叶叶甘十叶叶













































































注射前 十 一 一 一
第 煮 惜 ＋十
惜* 十 4十f十浸 注 7 flt 4情t it十11 出 射 10 惜 it十 flt 
＋ ＋ ＋ 番 液 後 14 it十 惜 it十 叶
20 it十 it十 it十 * ~ 一 一 一 一第 基 it十
惜: r 十 ＋ ＋ 注 7 flt flt it十 it十17 射 10 flt 骨十 flt flt flt 
番 液 後 14 惜 僻 it十 it十 叶 flt 
20 it十 it十 it十 it十 it十 ＋十
第49表 C 群
設δ家可種番兎 検 一 一 四号液別 四 入 。。。。。
注射前 ＋ ＋ ＋ 
第
量
it十 it十 flt flt flt * 6 flt flt 世 it十 it十 惜flt flt it十 it十 flt flt 
番 it十 flt flt 骨 flt it十
20 it十 it十 it十 惜 惜 ＋ト
注射前3 f十t十 情十件 一第
喜量 * # 冊十 f十12 flt it十射 10 flt it十 flt flt 惜
番 it十 惜 it十 flt ＋ 十 ＋ト20 it十 flt flt i+ * 
注射前 ＋ t十f十 一 一第 基
詰｛il 
骨＋ ＋ * ＋十 十冊18 it十 it十 m it十 it十it十 惜 flt it十 惜
呑 液 後 14 it十 flt it十 it十 it十 flt 




種 別 3日目 ／ 1間 I10日目｜旧目120日目
生浸出液 666 4,000 2,400 
煮浸出液 466 2,800 1,733 1,533 800 
基 液 566 ?,466 2,000 1,600 866 
一 一＋ 一flt 4廿十＋ ＋十 十
＋ 十 十 十十 十
十 十 一
一 一 一 一一 一 一
明＊ r 十＋ ＋ 十十 ＋ 十 十
十 十
、 、
五 八 。，＼ 。。 。。
＋ 十 十
叶 骨十 4t 4十＋ flt ＋ ＋ ＋ 十 十
＋十 十 十 一
一 一＋ 一flt flt 4t ~ flt ＋十＋ 
＋ 十 十
十 十






一 一 一一 一 一十 十 一
一 一一 一 一
一一 一 一十 十
十 一一 一一 一




















































































































































































｝ ｝ ｝ 
注射前｜十 十 十 一 一 ｝ 一 一一一一一一一
第 生 ti十 ti十 冊 ti十 4十 十 一 一一一一一一一
浸 注 7 ti十 ti十 惜 ti十 ti十 ti十 ti十 ti十 叶 ＋十 4十十十一一一一
21 
惜 骨十 ti十 ti- ti- ti十 ＋ 4十 十 ＋ 出 一一一一一一一
冊 ti十 ti十 ti- ti- * ＋ 十 十 十 一一一一一一一番 液 後 20 ti十 ti十 情 ti十 ti十 ＋十 ＋十 十 ＋ 一一一一一一一
注射前 十 十 一一一一一一一
第 煮
ti- ti- 惜 ＋ト 十 一一一一一一一
浸 注 7 ti十 ti十 ti十 骨 ti十 ti- it十 4十 ＋十 十 十一一一一一一
24 
出 惜 惜 ti十 叶 ti十 ＋十 * 十 十 一一一一一一一叶 ti十 ti- ti- * 4十 十 十 一 一一一一一一一番 液 20 ti十 ti- tit * ＋十 ＋十 十 十 一 一一一一一一一
注射前 十 一 一一一一一一一第 基
ti十 ti- ti十 ti十 * 十 一 一一一一一一一在 7 ti- ti十 惜 ti十 ti- ti- ti十 ＋十 ＋ト 十 十一一一一一一27 
射 10 ti十 ti十 ti十 情 ti十 惜 ＋十 ＋十 十 十 一一一一一一一
後 14 ti十 惜 惜 ti十 情 惜 ＋ 十 十 十 一一一一一一一番 液






















433 I 3,0661 1,86引 1.400) I , 133
333 I 2,0001 1.2001 9331 soo 





可検用量 1 1.5 cc I 3.o cc I 5.o cc 
注射後（日） I 3I 1 I川叫 201 3 1 7 1 10 1 14 r-;, ・; 1 7い0［可五
生浸出液 j60013η3J 2.sooj 1脳／1.133／雌｜州2,4oc/1.86611之o肩3両副ふj1；雨戸i
煮浸出液［必6j 2.soo1 






集 2000 I , 
~7 ，’ ， 














































を滅菌生理的食塩水で20,40, 80, 160, 320及び640倍
に稀釈し，その各々の 0.Sccづつを l列6本の鳥潟教
授の沈澱計にとりp その時の各沈澱計内の血清絶対量













のである．即ち CRJ :RH＝溶血価としP 之が大で
















































I :j 7 日 1 ~ 11 （）日1114日目
20 倍 14.0 12.0 6.0 7.0 9.0 
40 II 16.0 14.0 8.0 10.0 12.0 
80 グ 18.0 17.5 12.0 15.5 16.0 
160 / 22.5 
320 / 25.0 22.0 20.0 22.0 23.0 
640 II 25.0 24.0 22.0 22.0 23.0 
（山総和｜ペ 110Iぺ9:1105.5 
<RR1総和の 480 458 329 358 398 百分比
(J{ I I 25 I 24 I 25.5 I 26 I 26.5 
溶血価 i 30 I 34 I 69 I 63 I 53.5 
溶血価百分比 I 120 I 142 I’211 i 242 I 202 










20 倍 I16 I 9.5 I i.o I i.o I i.o 
40 II I 17.5 ! 15.0 I 1.5 I 2.0 I 3.0 ~ -i I ~jll~I i.I ：~ii ~l 
tRR1の総和 I 117 ; 106 I 51.5 I 55 i 83 
(RRJ総和の I Aゥ｜ A<'.() 刊 AIつ44.I究i{t:;百分比 ！叩’ 1 守山 山勺“‘・ I - -
(RI I 24 I 23 ! 22 I 22.5 I 24 
溶血価 i21 1 32 ! so.s I 80 I 61
溶血価百分比 • i 13 i 140 I 366 I 356 I 255 


































































20 f苦 I16.0 I 10.5 I 1.0 I 5.0 I 6.0 
40 / I 19.5 I 18.5 I 8.5 I 8.5 I 8.5 
80 / I 21.5 I 21.0 I 9.5 I 11.0 I 12.0 
160 ,. I 23.0 I 21.5 I 1.5 I 13.0 I 14.0 
320 /1 I 24.0 I 24.0 I 14.5 I 14.0 I 15.0 
640 グ I25.0 I 24.0 I 15.0 I 15.5 I 19.0 
品不日王子i~I 63.o I 66.o I 14~－ 
rRR1 i総和の










rRR1の総和 I 130 I 122 I 50.0 I 55.0 I 66.0 
<HTわ総和の
1＇＼うiJt 490 I 451 I 200 I 229 I 275 
I!{) I 26.5ド1.0I 25 I 24ピと
溶 .rfl. 価 I 29 I 40 I 100 I 89 I 78 
溶l血価百分比 I 1 o I 149 I 400 I 311 I 325 


















506 I 471 
30 I 28.5 


















20 倍 14.0 11.5 4.0 9.0 9.5 
40 / 17.0 13.5 7.5 14.0 15.5 
80 / 19.0 15.5 12.0 16.0 18.0 
160 / 20.0 18.5 15.5 20.0 20.0 
320 / 21.0 20.5 20.0 21.0 21.0 
640 / 22.0 22.0 22.0 23.0 2,1.0 
(RR）の総和 113 101 81 103 108 
(RR）総和の 470 439 337 367 415 百分比















(RR〕の総和 I 135 I 122 I 67.5 I 785 I 85.5 
482 I 451 I 259 I 365 I 371 rRRJ総和のl'i :J]・J七






!r.:i；：・刊行；f!/( 1' j射 IJri!: fl-I I_ 7日目10日間14日目
20 倍 I21.0 I 19.0 I 2.0 I 6.0 I s.o 
40 / I 22.0 I 20.0 I 4.0 I 10.0 I 12.s 
80 / 14.0 15.5 15.5 
26.5 24.0 15.5 17.5 20.0 
28.0 25.0 21.5 22.0 22.0 


























＼ 出 I i 
'・. Ifil I I 
可検 ＼別！ 生浸出液！？煮浸出液 ！基 液
用量 '='I I I 
」：~~i__ !!_ I 6~~－ 1~ 
J竺 i 610_ ！ーと｜航

































2. 用量を 3.0ccにJf仙 lすると，生浸出液群は 610,
煮浸出語研干815.;J；液群は665であった．
3. 用量を 5.0ccに増加するとp 生浸出液群は 322,
煮浸出液群は 482, 1,被lift士139であった．




























血清稀釈倍数 i注射前l I I 
13日目I7日目i!O日目i14日目
20 倍 I13.o I 6.8 I 3.5 I 3.7 I 3.7 
40 II I 15.2 I 13.3 I 5.0 I 8.0 I 8.5 
80 II I 17.3 I 16.9 I 9.5 
160 II I 19.0 I 18.7 I 11.0 
320 II I 20.0 I 20.7 I 11.0 





rnRJの総和 I ro5.3 I 97.4 I 58.5 I 67.9 i 80.5 
rRR1総和の I 品。｜ M つ｜ つQ I 叩 Q ! 刊
百分比 I せuvI ~－•w I wwLI I wUU , ムU
(R) I 21.5 I 22.0 I 25.7 I 23.5 2-1.5 
溶血価 I23.7 I 31.6 i ,9.7 73.1 ! 66.5 
溶血価百分比 I 111 i 1ss I 312 312 1 212 
溶血価増加百分比1 i -17 I 261 i 201 i I 61
浸出液群よりも；：＇； j＼，、(G;jを示した．
2. kt血｛凶噌加百分比を上七1！~｝すると，生涯出液群は






















































































































































































































































































































血清孫釈倍数 件主射前l一一←下一 I I 
I I 3日目I1日目］IO日目］14日目





640 グ 1古川：i~fl －~s:(RR ）の総和1RR J総和の
了t分J七
IR I I 29.0 I 23.0 I 22.0 I 21.0 I 22.0 
1容血価 I22.0 I 21.5 I 7!1.5 ' 61.0 臼
溶血価百分上じ I 76 I 120 I 362 i 291 2 4 I 






1. ,・ ic射i主3日目！ 7日目と上昇して最高に達しF
以（文（よ日を追って減少した．この聞に在っていずれ
もp l浸出液群は煮浸世液群よりも高い価を示した．







JA Jij[j' I .I I 
3日目I1日目］IO日目］14日目
I 25.0 I 15.8 I 3.5 I 5.0 I 8.0 
I 26.5 I 18.3 I 6.0 I 7 .oI 10.5 
I 28.5 I 22.0 ¥ l 1.5 I 14.0 I 15.5 
28.0 I 22.5 I 14.0 I 14.5 I 16.0 
29.0 I 24.7 I 21.5 I 19.0 I 21.0 
I 29.5 I 24.5 I 23.5 I 22.0 I 22.5 










1' J比 545 I 511 I 333 I 365 I 420 
1R1 
165:122:: I ＇，~： lf~1l '1;: 







血清稀釈倍数 ｜注射前 「｜ ー目 I一10一日一I~i 一一
3日目 7日 4日目
20 倍 10.0 10.0 3.0 4.0 4.0 
40 グ 25.0 17.0 3.7 5.5 6.0 
80 II 28.0 19.5 7.5 10.0 12.5 
160 II 29.0 20.5 12.5 
320 II 30.0 21.7 17.2 19.5 20.0 
640 II 30.0 22.0 20.0 21.0 22.0 
rRR；の総和 I 161 1110.1 I 67.9 I 74.5 I a2.o 
rRR j 総和の
百分比 527 I 493 I 288 I 317 I 372 
__ c竺：＿＿」ー斗そ｜竺三ピ竺ピ~I~竺
溶血価 I2i.o I 25.7 I 79.1 I 66.5 I 50.o 
溶血価百分比 I 73 I 106 I 312 I 233 I 229 
溶血価蜘百分比1 I 33 1 239 I 190 I 155 
本





















20 倍 24.3 l 1.7 4.3 5.0 5.0 20 イ吾 I 19.5 12.5 5.0 5.5 6.5 
40 / 28.0 19.7 5.7 6.7 9.7 40 / 23.0 18.5 6.5 7.0 13.5 
80ρ 28.7 21.3 7.7 10.0 14.3 80 / 2-1.0 21.5 13.5 14.5 15.5 
160 / 30.0 25.7 14.0 15.0 I 16.7 160 / 26.0 23.5 14.5 14.8 16.0 
320 / 30.0 23.0 15.0 320 グ 28.0 15.5 22.0 
640 グ 30.3 23.8 17.7 22.0 23.0 640 / 18.5 22.5 
（…和 1171.3 128.Z 64.4 79.2 90.7 ~）の醐｜：｜汁ヤ.81 96 (RR）総和の 511 480 268 325 394 （ロI~j~、上＼：総和の 480 304 369 426 百分比
rRJ I 33.7 I 26.71 21 I 21.31 23 
溶血価 I20.9 I 32.0 I 77.6 I 66.6 I n.:; 
溶血価百分比 I 89 I 120 I 33z I 215 I 206 








20 ｛＇音 25.0 lι7 8.5 5.0 6.0 
40 /,I 26.0 17.5 12.5 8.5 10.5 
80 / 27.5 20.0 13.0 15.5 16.5 
160 / 28.0 23.5 1-1.5 16.0 17.5 
320ρ 29.0 21.0 18.0 16.5 18.5 
640 / 30.0 24.3 22.8 18.5 19.0 
i HJ{J O)~~； 
I [{[{ l総和の 542 518 388 390 429 
1° ;dt 
一＜R_l___l_竺ど竺L!~I 20.s 1 20.5 
溶血価 I17.5 I 19.8 I 48.7 I 43 I 35 
溶血価百分比 I 58 I 82 I 212 I 21 o I 111 
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J険 制 ｜生浸出液 ｜煮浸出液 ｜ 基液






出液の示した所見{j: ， 全く IF[Ifi~ それ自身が示した作用
であることが解る．
而してこの所見は鳥潟教慢のイムベヂンヤ必によっ
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(4) 同標本（強拡大）
1076 日本外科宝函第26巻第6号












•• ” ． 
－・6・· ~ ・ー:i・、6” ~· 
・．－ －可・．’a 可,, ． ., 






． ． －ー． ・1
._,, ... ~・－  
aア －・
. 





























IHi1 エールリ ゾヒ腹水腫fi;j，腫伝細胞超法切片像 （’屯fぜi微鏡写to


































援のイムベヂン作用．日本外科宝函， 7, 45, Sfl5. 
2）青柳安誠：；最大喰菌作用催進に必要なる家鶏粘
液肉屋煮沸時間．日本外科宝函＇ 7, 17云，昭5. 3) 
青柳安誠：；最大喰菌作用催進に必要なる紡経形細胞





系）のイムベヂン作用．日本外科宝函， 8,704, Ri'36. 
6）青柳安誠・イムペヂンの菌種族特共性に.~~いて．
日本外科宝函p 8, 169～179，昭6. 7）青柳安誠：
アンチイムベヂン即ちP イムベヂンの抗体は存在す
るや否や．附p イムペヂンの生物学的志義．日本外
科宝函， 8,579～589，昭6. 8) i柳安誠．イム
ベヂンを産生する生物の限界について．日本外科宝




凝集素産生に及ぼす影マ－干． 日本外科宝函， 11, 653 
陪9 LI) (f)j元r;C]：家兎肉峰山泌が家兎体内抗牛血
球溶lflぷ産生に及ぼす影響．日本外科宝函＇ 11, 676 
昭9. 12）藤浪修一：可移植性動物峰揚イムペヂン
破却に要する好適煮沸時間の研究．東京医学会雑
誌＇ 4.8, 166，昭9. 13）藤浪修一：イムベヂン現象に
よる良性及び悪性腫磁の研究． 日本外科宝函， I, 
1189，昭9. 14）藤浪修一：可移値性動物腫疹のイ





癌＇ 45, 410, 1954. 17）平尾猛：人の肉虚と平
イムベヂン現象．日本外科宝函＇ 10, 874昭8. 18) 
尾猛：人の痕及びその他腫蕩とイムペヂン現象．日
本外科宝函＇ 10, 883 昭8. 日）平尾猛：人の肉
腫のイムペヂン破ー却に要する好適時間の研究． 日













法に就いて．東京医学会雑誌＇ 40, 1155大1:5. 27) 




医学会雑誌＇ 38, 534大13. 30）勝目誉：細菌純培
養無菌体滅液の異種細菌喰菌作用に及ぼす＼0'≪1¥につ
いて，イ乙、べヂンのf且』提什1.¥''NI'!: 
38, 1229，大13. 31）勝呂誉： l食菌作用を指標とす
る抗原性能働力判定の実験的基礎．東京医学会組












ン学説．日本外科宝函， L記念号＇ 682，大13. 38) 
鳥潟隆三：イムベヂン現象に対する疑義とは何ぞ
や．日本外Fド l~~手J, 4, 293昭2 39）鳥潟隆三：悪
性腫楊の』l清＇.＇］：：的研究方針に就て．中外医事新報 P
938, 439，大8.




INCORPORATING THE ANNUAL CONFERENCE 
OF THE 
BRITISH TUBERCULOSIS ASSOCIATION 
Royal Festival Hall, London 
!st-Ith July, 1958 
Lectures, Discussions and Clinical Meetings. 
EXHIBITION 
一一5th『7thJuly, 1958 
Visits to Hospitals and tours of general interest. 
Please write to the Secretary-General, NAPT, for registration forms and further details. 
NATIONAL ASSOCIATION 
FOR THE PREVENTION OF TUBERCULOSIS 
and Diseases of the Chest and Heart 
Tavistock House North, Tavistock Square, London, 
w. c. 1. 
Telegraphic Address: Napotuber, Westcent, London. 
Telephone :-lo.: Euston 3012/5 
